

































ジェインが“1'1be preparing myself to go out as a missionary to preach 



















このように描かれている。“Formedthus by the discharge of the relative 
シャーロット・ブロンテと女性教育 15 
duties of her station， she marries from affection， without losing sight of 
prudence， and looking beyond matrimonial felicity， she secures her hus-














In the exercise of their maternal feelings providence has furnished 
women with a natural substitute for love， when the lover becomes only 
a friend， and mutual confidence takes place of overstrained admiration 
--a child then gently twists the relaxing cord， and a mutual care 
produces a new mutual sympathy. (Vindication 152) 
ここでわかることは、母性が女性の人生における重要な位置を占めていると
ウルストンクラフトが考えていることである。実際彼女の著書には共通して
母性の賛美が見られる。“Thematernal solicitude of a reasonable affection-



















‘Do you think， because 1 am poor， obscure， plain， and litle， 1 am soulless 
and heartless? Y ou think wrong ! 一一一1have as much soul as you， 
一一andful as much heart ! .. just as if both had passed through the 










おいてもその目的を“themisery and oppression， peculiar to women， that 








W omen are supposed to be very calm generally: but women feel just as 
men fel; they need exercise for their faculties and a field for their 
efforts as much as their brothers do; they suffer from too rigid a 
restraint， too absolute a stagnation， precisely as men would suffer. . . 
It is thoughtless to condemn them， or laugh at them， ifthey seek to do 







































観点は示していない。 James Diedrickが“Intheir treatment of anger， 
明Tollstonecraft and Bronte both demonstrate that reason and passion are 

















条件付きで“Women as well as men ought to have the common appetites 
and passions of their nature， . . " (Vindication 130) というように認められ
ている。そしてウルストンクラフトが美徳とする「慎み」を、“Sacredof-





writing this novel， 1 have rather endeavoured to pourtray passions than 
manners." (Mary 73)と情熱を描く意図を明らかにしている。また主な舞台
が“thevarying gestures of unrestrained passion" (Mary 92)が見られる
狂人収容所であるのも示唆的である。女性が教育によって“theslave of sen-








waおsmoぽreanxious not to deceive， than to guard against deception; and 



















動はまさに“suchas a sultan might， ina blissful and fond moment，. bestow 













チェスターに対し、彼が以前語った愛人の話を思い起こして“1will not be 









‘For a litle while you will perhaps be as you are now，一一一avery 
litle while; and then you will turn cool; and then you will be 
capricious; and then you will be stern， and 1 shall have much ado 
to please you: but when you get well used to me， you wi1l perhaps 





tyrant" tこ変わるとされ、女性にとってその結果は“Veri1ymisery， in its 
most hideous shape"となるのだと断言されている (Vindication120)。ジ
ェインの抱いた不安はこのような男性の裏切りとそれに伴う不幸に他ならな
い。ウルストンクラフトは『マライア』においても、女性を劣った存在とし
て抑圧し、女性の精神を堕落させるような結婚を“thepeculiar W rongs of 




ジェインの“1care for myself. . . Laws and principles are not for the 
times when there is no temptation: they are for such moments as this， 

































pleasure arising from perfect congeniality of tastes， sentiments， and 






“he [St. JohnJ was sincerely glad to see his sisters; but in their glow of 





is not his sphere." (346) とd思ったように、彼はこの家庭的な安息の場では
異質の存在として描かれている。ジェインはセント・ジョンと打ち解けられ
ないばかりか、彼が“acertain influence over me that took away my liberty 


























の結婚はついに果たされないままになっている。そこには“1love him now 
in another degree; he is more my own" (Villette 495-96) という、『ジェイ
ン・エア』に見られる記述8と同じような幸福感が示された直後に、悲劇の筋
書きが現れる。結婚の約束をしたムッシュ・ポールは船が難破して帰って来

















イアは“analternative to the disastrousness of heterosocial relations"と
しての女性同士の連帯を結んだとし、マライアとジェマイマの母と娘のよう
な結束から、この作品に“romanticlove"の代わりに“the‘humanizing



























「母」たちは『ジェイン・エア』の中で“theimage of a nurturing or principled 
or spirited woman on whom she can model herself， or to whom she can 
look for support" (Rich 143) となって「娘」を導いており、中でも夢の中




















4.小説の冒頭が既にそれを表している。“Surprise，astonishment， that bordered on 
distraction， seemed to have suspended her faculties， til， waking by degrees to a 








7 .“we are precisely suited in character --perfect concord is the result." (397) 
8 .“1 hold myself supremely blest --blest beyond what language can express; 
because 1 am my husband's life as fully as he is mine." (396) 
9 .それどころか、ウルストンクラフトは“womenare， ingeneral， too familiar with each 
other， which leads to that gross degree of familiarity that so frequently renders the 
marriage state unhappy." (Vindication 127) と、女性の連帯を異性愛社会を脅かす存
28 末森恵子
在として危険視しているほどである。
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